term paint for sindu; Uru is also a special kind of paint but the qualifying adjective is broken away.
At least Clay's suggestion in BE XIV 28 that sindu means "wool", is quite out of the question, sindu cannot have been a very valuable article since it appears as a very common and cheap commodity; in BE XIV 67, Mudamilcu receives six mana of sindu for a door, and in no. 74, Etiru-ikbi receives y 3 (?) of a mana of sindu for a bed. In Strassmaier's, Nebuchadnezzar Texts no. 222, four mana sindu are given to a carpenter; no. 126, sixteen mana sindi to a carpenter and v his companions.
Sindu means also "mark on a slave" and in the classical period had the form simtu, Ham. Code 38, 67, which Ungnad, OLZ 1908 5 ο Beiheft II 5, connects with
Now se-gin is explained by simtu R. II 7 a 15 = V 39 e 34. This compels the assumption that simtu and sindu are the same words and that sindu, paint, and sindu, mark, are likewise the same words, since the Sumerian word segin equals all of f5 ο them. pM) means a mark burned into the flesh, but since in the Code there is question concerning the changing of a mark, it appears probable that the Babylonians painted the marks on their slaves. Yet it is difficult to explain why they derived the common word for paint, varnish etc. from the root yy to cut or burn a mark. In ZA III 320, 62 Evett's transliteration does not agree with his text which reads sindu, yet registered by MussArnolt (!)'.
In R. II 30a 43-47 five kinds of sibuointments or salves are mentioned, 1. sirn guskin, yellow ointment, 2. sim-Jcas-sig-sig, pale green beer-ointment (?), 3. imi-gushin, yellow paste, 4. sim-sahar (cf. sim-na-sahar) = ?, 5) sim has gusJcin, yellow beer ointment (?); the same list explains Uru in terms identical with 2, 4 and 5 above.
Since sibu is from the root säpu, rub, polish, the widely used architectural term sibu must mean polished, varnished surface hence ceiling.
Concerning the ointment egu HW 16 which Delitzsch conjectures to be a loan-word, I can find no new information. Delitzsch's conjecture is supported by the loan-word egigaggü. guhlu is apparently a loan-word from 1 It is tempting to connect sindu with ιΧαΛ, ηι^·. (surpu IV, 80) . Pourquoi alors ne pas voir dans le nom de TJras une allusion ä cet attribut du dieu? On aurait affaire ä une forme uräsu, provenant de eresu "planter" (d'ou meriStu), comme on a qurädu de qaradu.
Un autre dieu, portant un nom semitique, est, selon nous, le dieu I-sum.
On reconnait l'accusatif de ce nom dans I-sä-am de CT, XV, pi. 6, VIII, 7. On sait aussi qu'il s'agit specialement d'un dieu du feu. Nous sommes done en pr6sence du mot isu, masculin de isatu "feu", A cette forme isu correspond l'hebreu tf\x.
MflMZRZ ISSCJR.
Von Otto "Weber.
In der ersten der von King neuveröffent-lichten Chroniken (Br. Μ. 26472) heisst es Obv. 9-10. 9 a-na mitu ka-sal-la il-li-k-ma m&tu ka-sal-la a-na tili u kar-me ü-tir 10 ina lib-bi-su man-za-az is-sur it-hal-lik. 9 Gegen Kasalla zog er und Kasalla machte er zum Schutt-und Trümmerhaufen; 10 in ihm (dem Lande) zerstörte er den Standort des Yogels. Diese wörtliche Übersetzung von Z. 10 gibt keinen Sinn, auch nicht die Umschreibung Kings: "he destroyed (the land and left not) enough for a bird to rest thereon".
Das kann eine Zerstörung nie erreichen, dass kein Vogel mehr einen Standort findet, das erreicht nur eine Überschwemmung, eine Sintflut. Und damit ist auch die richtige Erklä-rung der Stelle schon angedeutet. Der Verfasser denkt an die Sintflutgeschichte und will sagen: er zerstörte das Land so, dass es war wie bei der grossen Flut, wo die aus der Arche ausgesandten Vögel keinen Standort (man-za-zu Gilg. XI. 149, 152) fanden. Der Vergleich mit den Wirkungen der grossen Flut muss ja so oft die Erfolge von Städte-und Länderver-wüstungen illustrieren. Statt des üblichen allgemeinen abübis wird hier ein spezielles Bild zur Veranschaulichung gewählt, eine Episode aus dem Ganzen zitiert, in abgekürzter Form, die sich stilistisch freilich schecht genug in den Zusammenhang fügt.
An der entsprechenden Stelle der Omina steht (Z. 33 f.) mätu ka-sal-la ana ip-ri u kar-me ύ-tir-ru ma-an-za-az issure meS ü-hal-ük.
Bemerkung zu OLZ. 1909, Sp. 11.
